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 In recent years, due to the development of computers and technology, various architectures that had 
not been seen 50 years ago became available. However, free design can be made too easily due to its 
convenience. Even if you do not understand the essence of structural analysis, it is a problem to be handled 
as convenient tool that can be calculate. Therefore, we are researching Toshihiko Kimura as a structural 
designer who understood and developed the essence of vibration analysis. By organizing his enormous 
analysis programs to approach the intention of his design and structural method. 


























 多自由度系の線形応答を、各次固有振動の 1 自由度応
答の重ね合わせで表す方法はモーダルアナリシス(mode 






[𝑀]{?̈?} + [𝐶]{?̇?} + [𝐾]{𝑦} = {𝑓(𝑡)} (1) 




































図 1 Γ-Φ法概念図 
 








































































2 − 2𝐵(𝑈 − 𝛿)(𝑁 − 𝑠 ∙ 𝑁𝑢) − 𝐶













2𝐵(𝑈𝑥 − 𝛿)(𝑁𝑥 − 𝑠 ∙ 𝑁𝑢) = (𝑁𝑥 − 𝑁𝑢)
2 − 𝐶2 (5) 
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図 5 系譜図 1 
 
 




























































































































































1)柴田明徳：最新耐震構造解析 第 2 版，森北出版株式
会社，1981.渡辺邦夫,Space Structure 木村俊彦の設計
理念,鹿島出版会, 2000. 
2)木村俊彦：構造の原理と解法Ⅱ, 彰国社, 1976.01. 
3)木村俊彦：構造の原理と解法Ⅲ, 彰国社, 1976.09. 
4)渡辺邦夫,Space Structure 木村俊彦の設計理念,鹿島
出版会, 2000. 
5)柴田明徳：最新耐震構造解析 第 2 版，森北出版株式
会社，1981. 
6)戸川隼人：有限要素法による振動解析，サイエ
ンス社，1981. 
7)木村俊彦：構造設計とは，鹿島出版会，1991.12. 
木村俊彦：“中心コアとその周辺架構による構法につい
て”,建築文化,pp.107-109,1973.10. 
8)新建築社別冊新建築：日本現代建築家シリーズ⑩木村
俊彦，新建築社，1996.06 . 
9)川崎篤史：木村俊彦の振動解析における思想と理論に
関する研究，法政大学大学院修士論文，2016. 
10)鶴島卓人：ELAsto-PLAstic法を使った五重塔の振動解
析に関する研究，法政大学大学院修士論文，2017. 
11)堀川直義：ELAsto-PLAsticを用いた振動減衰評価の有
効性に関する研究，法政大学大学院修士論文，2018. 
